イェイツ　ノ　シテキ　ゲンフウケイ　ト　ケルト　シンワ　ノ　パラドックス by 木原, 誠 et al.
J. Fac. Cul. Edu. Saga Univ. 
Vol. 6， NO.l (2001) 139~156 
イェイツの詩的原風景とケルト神話のパラドックス
木原 誠
The Prototypal Landscape on W. B. Yeats's Poetic 





















































































T討Ewoods of Arcady are dead， 
And over is their antique joy; 
Of old the world on dreaming fed; 
Grey Truth is now her painting toy; . 
New dreams， new dreams; there is no truth 
Saving in thine own heart. Seek， then， 
No learning from the starry men， 
Who follow with the optic glass 





Buried under the sleepy ground， 
With mirthful songs before the dawn 
His shouting days with mirth were crowned; 
And stil I dream he treads the lawn， 
Walking ghostly in the dew， 
Pierced by my glad singing through， 
My songs of old earth's dreamy youth: 
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But ah! she dreams not now; dream thou! 
For fair are poppies on the brow: 
Dream， dream， for司 thisis also sooth. 
(“The Song of the Happy Shepherd" ) 2 
主
しかし、若き詩人にとっての九、にしえの大地」とは、根づくための、あるいはしっかりとした足場とし





「アナシュとヴィジャヤJ (“Anashuya and Vijaya" 1887)一“Weary，with al his poppies gathered 
round him"ーや「インド人、恋人に対してJ (“The Indian to his Love" 1886) 同和、去られた子供j
("The Stolen Child" 1886)一 "Comeaway， 0 human chjJd! / To the waters and wjJd / Whh a 























代弁するイェイツの詩“TheLake Isle of Innishfree" とイギリス的感覚に満ちたハーディのAftera 
Journθyにおける以下の一節を比l読してみるとよい。
Bring me here again! 
イェイツの詩的原風景とケルト神話のパラドックス
1 am just the same as when 
Our days were a joy， and our paths through flowers. 
(After a JOUIηey) 
1 wil arise and go now ， and go to Innisfree， 
And a small cabin built there， of clay and wattles made: 
Nine beans-rows wil 1 have there， a hive for the honey-bee， 
And live alone in the bee-loud glade. 



















There was a man whom Sorrow named his friend， 
And he， of his high comrade Sorrow dreamiηg， 
Went walking with slow steps along the gleaming... 
And he called loudly to the stars to bend... 
Cried out， DIm sea， hem、mymost pIteous story! 
The sea swept on and cried her old cry stil， 
Rolling along in dreams from hil to hill. 
He f!ed the persecution of her glory 
And， ina fat同off，gentle valley stopping， 
Cried al his story to the dewdrops glistening. 
But naught they heard， for they are always listeningラ・ . 
And then the man whom Sorrow named his friend 
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Sought once again the shore， and found a shel， 
And thought， 1 wIil my heaη! story tel 
TjJl my own words， re-ecoing， shall send 
Their sadness through a hollow， pearly heart;... 
誠















と船と靴J(“The Cloak， the Boat， and the Shoesつはこれを具体的に説明するものとなっているから
である。 7
'1 make the cloak of Sorrow: 
o lovely to see in al men's sight.. 
'1 build a boat for Sorrow: 
o swiftly on the sea al day and night 
Saileth the rover Sorrow， 































































































ゲツサの持つ不可思議な逆説、(例えば、“Fairis foul， and foul is fair" ， '官ebloody， bold， and 
resolute; laugh to scorn / The power of man; for none of woman born / Shall harm Macbeth" ， 























































We rode in sadness above Lough Laen， 
For our best were dead on Gavra's green. 
The stag we chased was not more sad，.. 
Than the hornless deer we chased that morn， 
A swifter creature never was born，" 





And 1 myself created Hanrahan 
And drove him drunk or sober through the dawn 
From somewere in the neighbouring cottages. 
Caught by an old man's juggleries 
He stumbled， tumbled， fumbled to and fro.. 
Good fellows shuffled cards in an old bawn; 
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And when that ancient ruffian's turn was on 
He so bewitched the cards under、histhumb 
That al but the one card became 
A pack of houds and not a pack of cards， 
And that he changed into a hare. 
Hanrahan rose in frenzy there 






Owen Hanrahan the Red， you have so often upon the dust that when the Rose has blossomed 
there you think it but a pinch of coloured dust; but now 1 lay upon you a curse， and you shall 
see the Rose everywhere， in the noggin， in woman's eye， in drifting phantoms， and seek to 
come to it in vain; it shall waken a fire in your heart and in your feet， and in your hands. A 

















で、この光景をさりげなく描写している “(On， on! and now)We galloped; now a hornless deer / 





ある。おそらくイェイツは『アシーンの放浪j において 3マビノギオンj をも念頭に置きながら、自らの
アシーン像を造り上げていったものと推測される。 15 少なくともイェイツの?アシーンの放浪iは:マ
ピノギオンj を含む様々な神話、伝承を合成しながら描カ通れていることは、彼自身の認めるところであり、
彼の描くアシーンは猟犬を狩りに引き連れているのである-"I chased at morn the flying deer， / With 
whom I hur、ledthe hurrying spear，.../And Bran， Sceolanぅ andLomair，"一 (V.E. P.， p.l0-l)。
16しかもイェイツはアシーンを角のない鹿のイメージとして描く一 “The hornless deer is not more 











































































してしまうからである一“Halfopen his eyes were， and held me， dull with the smoke of their 








Some few half wake and half renew their choice 
Give tongue， proclaim their hidden name-‘Hound Voice' 
And in that terror's name obey the cal， 
And understood， what none have understood， 
Those images that waken in the blood" 












First that sea“rider Oisin led by the nose 
Through three enchanted islands， allegorical dreams， 
Vanity gaiety， vain battle， vain repose， 
Themes of the embittered heart， or so it seems， 
That might adorn old songs or courtly shows; 
But what cared I that set him on to ride， 
1， starved for the bosom of his faery brideつ. 
And this brought forth a dream and soon enough 
This dream itself had al my thought and love. . 
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And when the Fool and 81ind Man stole the bread 
Cuchlain fought the ungovernable sea; 
Heart-mysteries there， and yet when al is said 
It was the dream itself enchanted me: 







に改訂し、結ヨ択を予兆させる滋i沫が一部あったとも考えられる(“AG巴nerallntroduction for my Work"をあえてをJく辺
自も作品全体を一つの物語とイェイツがみなそうとしていたと考えればうまく説明がつく。むろん、詩を予定調和的にさ?い
たのではないことは言うまでもないが。あるいはAVisionとてそういった1fH、のもとで設かれたとも考えられる。
2 W.B.Yeatsラ CollectedPoems of W.B. Yeats (しondon:Macmillan， 1970)， pp.7-8 以後この詩集からの守IfHま
c.P.と記す。なおこの詩の初出のタイトlレは“AnEpilogue"、次にTo“TheIsand of Statues"と“TheSeeker"である o
W. B. Yeats， The Variorum Edition of the Poems of W. B. Yeats edit邑dby Peter Alt and Russ巴IK. Alspach(New 
York: Macmillan， 1957)，pp.64-9参照。以後lペE.Pと記す。












も十分考滋する必要がある。 AntonMir!くoKoktanek，シュぺングラ-j (加勝泰義、 i菊Jjj(突訳、新潟i社、 1972)，p.25，42
6 初!援のものと全体的な内容、詩句において解釈する際に注えましなければならないほどの大きな改訂はない(矧l綴を初
版においては"DUR"を多隠している点にわずかな迷いがある程度である)。収 E.P. ， p.67-9参照。





154 水 j京 副長
9 ボーのミルトンの詩の批判はこの点から=々えればナンセンスであろう。





たγ'heGoJdenβoughからもある程度知ることができるであろう。 SirJam巴sGeroge Fraz巴1'， The Golden Bough Part2; 
Taboo and the Perils of the Soul (London: Macmillan， 1911)参l!在。ただし、通常のタブーとは加に少なくともゲ、ツサに
は「聖なる誓約J(promise)円安なる義務J(obligation) [1嘆願J(supplication) [魔術的J15U;l幻 (enchantm巴nt)とし、う;なI球が
ある。 PeterAlderson Smith， W. B. Yeats and the Tribes of D日nu(Buckinghamshire:Colin Smyth， 1987)，p.294参l!n。
アイルランドにおいては、事1誌のみならず、口示によって伝わる妖精話にもゲッサは汲Q.gであるが、ゲッサはタブーの;忌':1球
のみならず妖紛がJli，、るi援術もほとんどこのゲ、ツサと直銭!塁打坐している。
13ηle Secr巴tRose， Stoバθ5by ¥反 β1ぅeats:A Variorum Edition，日ditedbyPhillipし Marcus，Warwick Gould 
and Michael J. Sidnell(London: Cornell Univ日rsityPr巴ss，1981 )，p.194. 
14 イェイツが序文を~!fl 、たLady Gregory， Gods and Fighting Mθη(1904)(しondon:Colin Smythe， 1970)p.337(こ
ち.l-;Jドのようにある。“人ndone time we saw besid巴usa hornless de巴l'running hard， and an邑agerwhite red-eared 
hound following after it."イェイツ自身他の詳のおにおいて、鹿と猟犬のi践のな1*について以下のように説明している。
“My de巴rand hound ar、eproperly related to ・.and to the hounds and to the hornl日ssd巴告rat the begining of， 1 
think， al tellings of Oisin's journey to the country of the young. The hound is c邑rtainlyrelated to th日I-loundsof 






民1mの妖精伝永においてはパンシーの一種とも考えられる。 KatharineBriggs， Abbey Lubbers， Banshe日5 and 
Boggarts(New York: Pantheon， 1978)，p. 22参J!言。
15 マピノギオン;がイェイツにとって非常にi近姿な有1誌であったことはTheSpeckl日dBird(こ lljJI~1 に表れているところ
である。あるいlは土、 :マビノギオンj がヨ匁t波lにこわたつて{彼皮の詩にj絡2汚5響を与えたことlま丸、
のyオ水iド立のイメ一ジにF兄よるi巡岳りである O “Th巴CelticE日i怜em創1t1η しυlt忠剖r、a泌tu凶r、e"にlはま2次?欠;のようにある “"The anciぬel川1tr陀、モ叫巴el封i氾gioni浴S 
i泊nt出ha創tpassage of the Mabinogion about the making of 下lowerAspect'.ω. .and one finds it in the not less 
beautiful passag日 aboutthe burning tree， that half its beauty from calling up a fancy of leaves so living and 
beautiful， they can be of no 1巴ssliving and beautiful a thing than flame: ‘Th日ysaw a tal tre巴bythe sid日ofriver， 
on巴halfof which was in flam巴sfrom the root to the top， and the other half was grεen and in ful leaf ‘ Essays and 
Jntroductions p.176。なお、イェイツは?アシーンの放浪3の忍礎資料について.l-;J、下にように諾っている。"The poem is 
founded upon the Middle Irish dialogues of S. Patric and Oisin and a certain Gaelic poem of th日lastcentury. The 
events it describes， like the ev日ntsin most of the poems in this volume， are supposed to hav日takenplace rather in 
th巴ind巴finiteperiod， made up of many periods， describ巴dby the folk-tal巴s，than in any particular century it 




17 初版では允lこ述べたようにこの詩句は冒頭のシーンにあり、ここでの詩句の代わりに“Forhunting hero日sshould 
b巴 glad."二つの詩句を妥ねてみると、イェイツは戸]のない1廷のイメージにアシーンの人生を予兆させようとしていることが












ず、本米多分lこ生まれながら俄わっているものであることを考滋していない。 紅白、oldBloom， y，θats(New York:Oxford 
Univ巴rsityPress， 1970) ，p.87参J1君。














21 An EncyclopedIa of FarrIes p.84参Jl¥lo
22 イェイツはこのモチーフをケノレト的悲劇lの一例として"The Celtic Element inしiterature"の中で以下のように記し
ているー“thetal邑ofhis many battles at the ford with that dear friend h巴kissedbefore th日battles，and over whose 
d巴adbody he wept when h巴hadkilled him;..." E.I.，p.186. 
23 (Cuchulain) I'll take and keep this oath， and from this day shall be what you please， my chicks， my 
nestlings. . 1 swear to be ob巴dientin al things to Conchubar， and to uphold his children. . (Blind Man)It ishis 
own son he has slain. (On Bajje's Strand) なお、アイJレランドでは現実にジャガイモ飢餓で飢餓にlIi，品ぐ民衆が食いぶち
をilriXらすために{カトリックであるアイルランドでは避妊、中絶は認められておらず、そのためこの図は多産であることは
スウィフトの毒舌を持ち出すまでもなかろう)予を捨てたとも、イギリスの孤児院へ船で送ったとも言われる。
24 英1J:fサムソンはこの謎が突は我が身にj寄りかかる迎127であることに気づかずこの謎をかけ、すなわち、郷子としての
自らの死を通して、 H‘い蜜=愛を生じさせ、かつ喫別された種族ナジル人でありながら、 j節子の死骸から生じた3あ〈を1.:fめ、
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タE骸に触れではならないというタブーを犯したことを自らがかけた謎が実は明白に告白するものであることをま日らないので
ある。このタブ-'a:秘めた謎は不思議にも、クフーリンのパラドキシカルなゲッサと饗き合うところ大である。この二つの
謎かけに潜むものは、一つの文化形態としてのトーテム的タブーのなl床をはるかに越えた優れて神話的隠険として理解しな
ければ、文学的に怒l沫がない。
